




Fundamental Study on Lighting for Better Seeing (Part 10) 
一一-AStudy of Appropriate Iluminance on the Working Plane 8ased 
































































①肉体的負荷を直接 ②精神的信いし感覚 ③作業負符のアウト ⑤内部調境の量E動、
はかろうとするも 的負荷を直擁はか プット、 Eスをつ ①生理的心型的織能の変動をつかむもの 代E射産物のw:_動を
の ろうとするもの かu'もの つかむもの
-消費カロリー . ;健働率(肉体的作 -作業の出来高 〔筋櫛能検査法〕 . I司隠いき値 -血液水分鍾または
-作業中の脈数期w l!強度の小さいも -作業の<Af.t:いし -弊力 -触二点弁 8!1~、き範 血清鳳折率
-発汗量 の) 不良品 -背筋力 〔自律神経線能検査 -血申書u曜質量里度
-体重 -精神的緊張の大き -作業の傭度 エルコグラフィー法〕 -循環血厳電.血祭最
-体温 い作業婆素の頻度、 -動作硲皮やE動作軌 -筋m図 -業冷昇圧試験 -細胞外液量
-呼吸量 総時間 跡による動作研究 . ?ロナキシー -自律神経緊張状態 -尿量
-作業安勢の時間比、 -感覚的負荷の大き -クレペリン加n • B華蓋随反身.t~ 、き{位 〔心的機能検査法〕 -尿中旬解'l'I排桝、
総時間 い作業2要素の頻度、 -タァピング.テン ・時間知覚 Na/K比
-実働率(肉体的負 総時間 ~ -空間位鐙覚 -血色紫鍾または血
荷の大きい作業) -疲膚電気反射 〔呼吸纏能検査法〕 -連続反応時間 液比慮、赤血Eま数、
-特定jj1jの使用頻度、 CCSR)の度数 -呼吸数または呼吸 ・色名呼祢 容積
使用総時間 -注怠集中度 量 -ヲレペリン}JI算 '1lI1'fH青白根度とそ
-呼吸抑制度 -綬大換気量 〔その他の機能検査 の分画




























































































































を2000e為 1000tx， 500h， 250ex， 125ex， 63ex 
の倍数係列 6段階とした。作業面の背景練度は実験に用







記号 年令制 性E!I視力 近点視力 色神 年令分類
A 56 女 0.9 0.6 正 60成前後
B 44 兇 1.2 1.5 正
40続前後
C 37 女 0.9 07 正
D 32 女 1.2 0.8 正
E 27 男 1.5 1.0 正 30成前後
F 25 9j 1.5 1.2 正
G 23 9~ 1.5 1.2 正
日 22 男 1.5 1.2 正
20成前後
22 女 1.5 1.5 正
J 22 女 1.2 1.0 正
図-3 視作業角30・の実験の状況説明図
4.実験結果

















































































































































































































































































































































2 ) W. Allphin : Sight Lines to Desk Tasks in Schools 
and Offices， Trans. Ilum. Engng. Soc 
(1召和56年1月10日受理)
Summary 
In order to obtain fundamental data for qualitative lighting design for work circumstances， the relationship among 
the iIluminance on tke working plane， the eficiency of visual work and exhaustion of a worker is explained below 
Under diffused light lighting shown in Fig. 1， a observer was assigned crossing-out work using an visual task chart 
on which 144 Landolt rings (such as are in Fig. 2) were arranged. At the beginning of the work and at every crossing. 
out of a set of the Landolt rings， Flicker values were measured， as was the time required for the work. The accuracy 
rate of each observer was also obtained from the result of the work 
Findings of the experiments are 
1 ) The older observers showed lower efficiency in visual work 
2 ) Despite the change in illuminance on the visualwork plane， no mfluence on the efficiency in visual work was recog. 
nized within the range of illuminance offered by this experiment 
3 ) Exhaustion which did not a仔ecte仔iciencyin visual work is considered to result inphycial weariness. 
4 ) As working time proceeded， Flicker values of older observers decrease drastically (Exhaustion is greater). 
5 ) Lower illuminance on the work plane results in lower Flicker values. The older observers， m praticular， are 
affected more strongly. 
6) No less then 500 lx illuminance is required on the work plane to read sentences printed in 8 -point Min.dynasty 
types， common visual objects 
(6) 
